




Comparison with elastic properties of Achilles tendon in sprinters, 







































































夫によりMademli et al. のいう誤差を最小限に抑えているものと考えている。
　得られたデータはサンプリングレート１kHz で A/D変換され（MacLab/８, 








屈筋群の生理学的筋横断面積（PCSA: Physiological Cross-sectional Area）のう
ち，腓腹筋内側頭の PCSAの占める割合（約18%）を表す（10）。またMAはそ
れぞれの被験者の下腿長から推定される，足関節０度における下腿三頭筋のモー











30Hz で記録され，画像解析ソフト（Image J1.36）を用いて10％ MVC，50％
MVC，100％MVCのそれぞれの筋力レベルで解析された。Figure２に典型的な
トルク発揮と超音波画像を示す。足関節底屈トルクの上昇に伴って腓腹筋内側頭
の筋腱移行部（P）は近位方向に移動する（P１→ P２）。Fukashiro et al.（９）お






し（Toe region），50～100％ MVCまではおおむね直線回帰できる（Linear 
region）（14）。先行研究（20）より，この筋力－腱伸張量関係のうち，50～

































の影響を完全に回避することができない。そのため，特に toe region では腱伸































LDR SP SW CT p ＜0.05
n ９ ９ ８ ７ －
age（y） 19.8±1.0 20.3±1.2 20.1±0.8 22.7±1.9 －
athletic career（y） 7.8±1.2 7.9±1.3 11.4±0.5 － －
height（cm） 170.9±5.6 173.0±3.5 173.8±5.1 173.3±5.1 N.S.
weight（kg） 57.5±4.0 66.2±3.8 70.4±6.0 63.1±6.9 SW, SP ＞ CT, LDR
lower leg length（cm） 39.3±2.2 40.0±1.7 39.3±1.3 39.5±1.9 SP ＞ CT, LDR, SW
tendon length（mm） 217±14.0 221±26 212±19.0 224±15 SP ＞ SW
tendon length/
tibial length 0.55±0.04 0.55±0.05 0.54±0.04 0.57±0.03 N.S.
tendon thickness（mm） 5.0±0.3 5.7±0.4 4.9±0.4 5.1±0.1 SP ＞ LDR, CT, SW
tendon thickness/














LDR SP SW CT p ＜0.05
MVC（N） 628.6±70.0 861.9±115.6 929.3±129.1 675.3±115.7 SP, SW＞ LDR, CT
strain at MVC（%） 7.3±1.6 8.7±1.3 10.0±1.8 7.1±1.0 SW＞ LDR, CT
strain at 50%MVC（%） 5.5±1.4 6.1±1.2 6.7±1.4 3.9±1.0 SW, SP, CT ＞ CT
strain at 10%MVC（%） 1.9±0.7 2.1±0.6 2.2±0.6 1.5±1.0 N.S.
Figure４　10% MVC（A），50%MVC（B），100% MVC（C）ごとの strain
Table３　アキレス腱の力学的特性
LDR SP SW CT p ＜0.05
stiﬀ ness（N/mm） 103.4±64.6 71.5±31.7 71.2±20.4 54.0±14.5 LDR ＞ CT
young's modulus 8.2±3.5 4.4±1.6 6.0±2.1 3.8±1.2 LDR＞ SP, CT
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